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Abstract: This study reviewed the trends of self-pluralism and identity formation studies. 
Recently, the study of self-pluralism has gained popularity and some researchers have 
suggested that self-pluralism has increased in today’s youth. Youth with self-pluralism easily 
adapted to various scenarios of the society. In Erikson’s identity theory, self-pluralism causes 
conﬂ ict. Intrinsically, self-pluralism was regarded as the opposite of identity. However, modern 
youth who are classified as having self-pluralism do not feel conflicted. In other words, the 
modern youth seem to have both a sense of identity and self-pluralism. These youth appear to 
have multiple identities. The purpose of this study is to consider multiple identities from various 
perspectives. Changes in society and Japanese culture are associated with multiple identities. 
The identity formation of modern Japanese youth cannot be explained by Erikson’s identity 
theory. Therefore it is necessary to examine identity and self-pluralism as a variety of forming 
processes in future studies.
Key words: Identity, Self-pluralism, Adolescence, Review



























































































くとされている（Block,1961; Donahue, E. M., Robins, 


























































































































concept diﬀ erentiation, 以下 SCD） の研究（Donahue, 
et. al.,1993）と，自己複雑性（Self-complexity, 以下







et al. （1993）は，Block （1961） の研究を基に SCD モ
デルを作成している。Donahue，et al. （1993） は，多
様な役割における自己概念の分化程度によって SCD
を測定している。SCD の高さは，役割において自己





SC モデル （Linville, 1985, 1987） においては，自己の
多面性は well-being の高さと関連するとされている。















した認知を持つ者に比べて SC は高くなる。Linville 





（Linville, 1987; Smith & Cohen, 1993）。
これらの先行研究を概観し，メタ分析を行った



























（Markus & Kitayama, 1991）
A. Independent View of Self




が得られている。田島 （2010） では，SCD の高さと抑
うつ・不安との関連は示されなかった。また，ストレ
ス状況下以外では，SC もネガティブな影響を持つと
されたが （Rafaeli-Mor & Steinberg 2002），川人・大











な相互独立的自己観（independent construal of self）
と日本を含むアジア文化に典型的な相互協調的自己観
（interdependent construal of self）を挙げている。そ
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